























　樗牛が翻訳の底本としたのは，Cassell's National Library カッセル国民文庫の英訳 "The 
















What is man? That boasted demi-god! When he requires exertion, his strength forsakes 
him; whether he swims in the tide of pleasure or stems the torrent of misery he must 
one day stop; and though immortality be his hope, his assurance is, that to his cold, 






　一方，ゲーテの原文 "Die Leiden des jungen Werthers" の当該部分はこのようになる。
Was ist der Mensch? der gepriesene Halbgott! Ermangeln ihm nicht eben da die 
Kräfte, wo er sie am nötigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufschwingt, oder 
im Leiden versinkt, wird er nicht in beiden eben da aufgehalten, eben da wieder zu 
dem stumpfen kalten Bewußtsein wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des 







まず第一に，樗牛の訳である。英訳で whether ... or ... と，歓びと悲嘆が並列されたものが，
樗牛訳ではなぜか「設令（たと）い渠は一度び快楽の潮に泳ぐとも早晩悲哀の流に立たざる
５　カッセル国民文庫版『ヴェルター』の引用については，以下を用いて引用の後に頁数を示す。The 
Sorrows of Werter. From the German of Goethe. Cassell and Company, Limited (Cassell's National 





頁数をアラビア数字で掲げる。Johann Wolfgang Goethe. Sämtliche Werke (Dünndruck). Band 4. Der 








の 部 分 全 体 を 見 て も， ゲ ー テ が「eben da wieder zu dem stumpfen kalten Bewußtsein 
wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte. 無限なる
ものに満たされ忘我に憧れたそのときに，うつろな冷たい意識に引き戻される」と記したの
が，「though immortality be his hope, his assurance is, that to his cold, original existence he 


























世紀初頭の英訳は，初版ではなく，1808年の版である。The Sorrows of Werter; Translated from the 







　たとえば，1779年の "The Sorrows of Werter" は，ゲーテ自身がシュタイン夫人宛の書簡
で翻訳をほめてはいるものの11，フランス語からの重訳でありかつ原文の省略もある。1786
年の "Werter and Charlotte" はドイツ語からの翻訳であるが翻訳者のドイツ語力は明らかに
限られておりさらには，なんと独自の書簡さえ付け加えられている12。1789年の "The 
Sorrows of Werter" と1799年の "The Letters of Werter" では前者がフランス語からの重訳だ
が，後者と同じく既訳も参照できたためかそれほど悪い訳ではない。しかしそれぞれに省略
も少なくなかった13。1801年の William Render は，訳書 "The Sorrows of Werter" に主人公ヴェ
ルターやロッテを個人的に知っていると記したり，なかなか山師的素質を有した人物であっ
たようだが，その Render 訳をかなり利用しているらしい14のが，後にカッセル国民文庫に











10　O.W. Long: English Translation of Goethe's Werter. In: Journal of English and Germanic Philology. 



















Wenn ich da sitze, so lebt die patriarchalische Idee so lebhaft um mich, wie sie alle, die 
Altväter, am Brunnen Bekanntschaft machen und freien, und wie um die Brunnen und 
Quellen wohltätige Geister schweben. Oh, der muß nie nach einer schweren 






Methinks I witness our ancestors under the supposed influence of good spirits 
concluding treaties and making alliances be the fountain side. Methinks I see the poor 
pilgrim, overcome with the summer's heat, here resting on the bank, or bathing and 
refreshing himself in the crystal stream. Sure, my friend, that man has never enjoyed 
the cooling beverage of a spring, after a long summer's walk, whose feelings and 




Unsere Gesellschafterinnen nickten ein. Sie fragte mich, ob ich nicht auch von der 
Partie sein wollte? Ihretwegen sollt' ich unbekümmert sein. —Solange ich diese Augen 
offen sehe, sagte ich und sah sie fest an, solange hat's keine Gefahr. —Und wir haben 









Sleep having closed the eyes of the ladies who accompanied us, Charlotte inquired if I 
was not desirous of some repose, hoping, if I was, her presence might be no restraint. 
"Thy presence," I replied, gazing on her lovely face, "must keep me awake—it would 
be impossible that I could close my eyes while thine were open." A modest blush 
overspread her cheeks, which soon resumed their natural bloom. We conversed till the 
coach stopped at her house, (...). (47)
「控えめに彼女は頬を赤らめたが，すぐにまたもと通りの自然な花咲くような頬に
戻った」
Meine Großmutter hatte ein Märchen vom Magnetenberg: die Schiffe, die zu nahe 
kamen, wurden auf einmal alles Eisenwerks beraubt, die Nägel flogen dem Berge zu, 






I remember an old story of my grandmother's about a huge mountain of loadstone. Its 
attraction was so great that whenever any vessel came within a certain distance, the 
nails flew to the mountain, and the wretched crew were lost among the disjointed 
planks. My friend will easily conceive the application. A world of such mountains could 
not vie with Charlotte in attraction. (71)
「我が友ならば，すぐに言いたいことがわかるだろう。そんな山々がそびえる世界だっ
て，引きつける力についちゃシャルロッテの敵じゃない」
Greifen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt?——Und ich? (II.466)
「子供は，眼についたら，どんなものでも摑もうとする。——だのに，このぼくは？」
（前田訳79：1772/10/30）
(...) do not little infants endeavour to grasp at whatever strikes their fancy? and I ——




Der Alte folgte der Leiche und die Söhne, Albert vermocht's nicht. Man fürchtet für 




The body was attended to the grave by the old Steward and his sons, who, with 











Und da käme ein Philister, (...). (II.391)
「そこへ (...) 俗物がやってきて，(...)。」（前田訳13：1771/5/26）
Then comes a philosopher, (...). (27)
「そこへ哲学者がやってきて」
Vetter? sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte, glauben Sie, daß ich des Glückes wert sei, 




"Cousin," I repeated, while leading her to the carriage. "Du you then consider me worthy the 













以下のような例を見ると，Gotzberg の翻訳を云々する前に，そもそも Gotzberg が底本とし
たであろうドイツ語版 "Die Leiden des jungen Werthers" が信頼できる版であったのかとい
う，どうにも解決し得ない疑問に突き当たるのである。
(...); das weiß ich, daß es zwei Uhr des Nachts war, als ich zu Bette kam, (...). (II.404-405)
「おぼえているのは，書きおわってベッドにもぐりこんだのが朝の二時であったと
いうことだけだ」（前田訳24：1771/6/21）





Er fragte, ob nichts vorgefallen sei, und sie antwortete mit Übereilung: Werther sei 
gestern abends dagewesen. Er fragte ob Briefe gekommne, und er erhielt zu Antwort, 






(...) ,der [Albert] (...), sie ganz trocken fragte, ob sonst nichts vorgefallen, ob niemand da 
gewesen wäre? Sie antwortete ihm stockend, Werther seye gestern eine Stunde 







After some hesitation, she told him Werter had called yesterday, and stayed about an 







































(...) that I could indite all that I feel, but in vain; words cannot reach such awful ideas, 






(...); you may easily conceive the distress which this accident produced, and the 




Oh, dearest angel, to-day or never! On Christmas Eve you will hold this paper in your 




















I had procured her some oranges from the sideboard, (...). (41)
「僕はいくつかのオレンジをサイドボードから彼女にとってあげていた」(1771/6/16) 22
「余は食台の上にある数個のリンゴを取りて渠女に与えたり。」(59)







(...) and last night, when I went to bed, I involuntary cried, "Good night, dear Werter." I 










(...) gestern nacht, da ich zu Bette gehen wollte und mit mir selbst allerlei schwatzte, 







Activity! If the man who plants potatoes and carries them to market be not a more 
active and useful being than I am, may I labour ten years longer at this cursed galley 














(...) at the same time informing me with agreeable frankness that she was particularly 
fond of allemande. "It is fashionable here," said she, "for every couple to dance an 


























(...) so many delightful relaxations this solitude affords, that life seems at present a 
greater pleasure than action. (16)
23　注19参照。
24　『改訂註釈樗牛全集』第６巻，58頁。ゲーテの原文の当該箇所は初版，第二版それぞれ"(...), daß sie 























"Paradox!" interrupted Albert, "mere paradox!" (83)
「詭弁だ！」とアルベルトは遮っていった，「詭弁に過ぎない！」（1771/8/12）
「此時アルベルトは予の言を遮って曰く，『おおいかに御身の説の誠らしさよ』。」(84)







はあるが experiment が試行すること，experience がその試行によって得られる知識，とす
れば，ここはやはり別の訳語を期待したい。





I was once very near paying dearly for my vigilance, (...)(78)
「以前用心のためと思ってしたことで，実にひどい目に遭いかけた」（1771/8/12）
「予は嘗て予の保護の為に非常なる過失をなせしなり。」 (80)
(Heaven knows how) (78)
「（いったいどういうわけかさっぱりわからないが）」（同上）
「（天は之を知り給えり）」 (80)






All their time and thoughts are employed for a whole year in, perhaps, a matter of no 
greater consequence than how they may advance nearer to the upper end of the table 

















I have been to visit her——yes, my friend, I have just returned: and now, while seated 













What grace and animation in every turn she displayed; but when the measure was 
changed, the rest of the company, who were to turn round each other like spheres, 
produced some confusion through the irregularity of their motions. We had, however, 
the prudence to keep at a distance till the awkward ones had withdrawn, and then 
resumed our places with another couple and Charlotte's late partner and mine.I never 





















Alas, my friend! what a dismal night I have endured; but it is past, and I am now 




















Nature's work is always the same, but fortune makes the difference. (20)
「自然の業は変わらないが，違いはただ幸運の有無だ」(1771/5/17)
「吁天の人を造るや常に等し，財産只其の差を作るのみ」(47)
"Human nature," I continued, "has certain bounds; it is only capable of enduring a 
certain degree of pleasure, sorrow, and pain, and when this degree is exceeded, nature 







(...) she[=nature] has produced nothing which does not consume itself (...) (91)
「それ［自然］が生み出すのはそれ自体を食い尽くすものばかり」(1771/8/18)
「彼の自然の万物を作るや，常に其物自ら滅するの道理を含めるなり。」(89)









hat Epoche gemacht, weil er erschien, nicht weil er in einer gewissen Zeit erschien. ヴェル
ターが一時代を画したのは，それが世に出たからであり，決してある時代に世に出たからで
はないですね」，それに対してゲーテは，「Sie haben wohl recht. (...) weshalb denn auch das 
27　Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe. 3. Auflage. Artemis Verlags-AG: Zürich 1976, S.546-547.
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Buch auf ein gewisses Jünglingsalter noch heute wirkt wie damals. あなたの言うとおりだろ
う，（…）だから，あの本はいまだに当時と同じく，ある年頃の若者に影響を与え続けてい
るのだろうな」，と応えて『ヴェルター』が持つ時代を超えた普遍的な側面を認めている。
さ ら に 自 作 を ふ り 返 り ゲ ー テ は エ ッ カ ー マ ン に こ う 述 べ た。「Die vielbesprochene 
Wertherzeit gehört, wenn man es näher betrachtet, freilich nicht dem Gange der Weltkultur 
an, sondern dem Lebensgange jedes Einzelnen, der mit angeborenem freiem Natursinn sich in 
die beschränkenden Formen einer veralteten Welt finden und schicken lernen soll. さんざん
話題にされたヴェルター時代は，よく考えて見れば，当然ながら世界文化の道筋ではなく，
自由な自然の感受性を生まれ持ちながら，旧世界の堅苦しい枠に慣れて順応してゆかなけれ
ばならない，それぞれの個人個人の人生の道筋と関わっているのだね」。「(...) und es müßte 
schlimm sein, wenn nicht jeder einmal in seinem Leben eine Epoche haben sollte, wo ihm der 




















The Young Takayama Chogyū as Translator
Kenji KATO
From July to September of 1891, Ueruteru no Hiai (The Sorrows of Werter) appeared in serial 
installments on the pages of the Yamagata Nippou Newspaper. An abbreviated translation of 
Goethe's Die Lieden des jungenWerthers by Takayama Chogyū (real name Takayama Rinjirō), 
this work introduced Meiji-era Japanese readers to the famed work of the young Goethe for 
the first time. 
It is an unfortunate fact that Chogyū's translation was based on a flawed English translation 
of the original German text which was published in 1802 and subsequently republished as a 
volume of the Cassell's National Library series of classic European works. A careful 
comparison of this English translation and the original German text reveals many omissions, 
unnecessary rewordings, and misinterpretations in the English version, resulting in a 
translation that does not do justice to the original work in numerous places. Additionally, it 
also becomes clear that this English translation is based on a mixture of the first and second 
editions of the original Werther text.
In his abbreviated translation, however, Chogyū resolves that he will "undertake not to 
misconstrue the meaning of the original (English) text, and will not make a single unnecessary 
change," so as to allow him to give a faithful rendering of the Werther story as he understood 
it. A comparison between Chogyū's translation and the English version shows us how 
successfully, albeit with a few mistranslations, the young translator was able to convey the 
story in his skillful and natural Japanese. 
While Chogyū's Werther translation, written in an older style of Japanese and based on a 
imperfect English version, cannot be considered an "accurate" translation of Goethe's original 
work, it nonetheless affords us a telling picture of the Werther story as it appealed to Chogyū 
and the young Japanese readers of a rapidly changing Meiji era.
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